



































































































































つまり、國領（2001, 2011）やHajiu & Yoffie（2009）の先行研究からは、プラットフォー
ムが、製品・サービス・技術自体という存在、あるいは、仲介者という存在とされているこ
とが確認できた。



































ス・エコシステム（Service Ecosystems）という表現を用いている。一方、Vargo & Lusch
（2004）は、共創に対する考え方自体においてはイノベーションには触れていない。































































































































































社 名 Illumina, Inc. 
創業年 1998 年 
本社所在地 米国 カリフォルニア州 サンディエゴ 
事業内容 遺伝子解析ソリューションの提供 
売上高 22 億ドル(2016 年)。2011 年から 2016 年にかけて年率 18%の成長 





































































































社 名 General Electric Company 
創業年 設立 1892 年（創設 1878 年） 
本社所在地 米国 コネチカット州フェアフィールド 
事業内容 
注力事業ごとに形成された GE 内カンパニーは以下の通り。 
GE エナジー・マネジメント、GE オイル＆ガス、 
GE パワー＆ウォーター、GE アビエーション、GE ヘルスケア、
GE トランスポーテーション・システム、GE キャピタル、 
GE デジタル 




















出所：Abernathy & Clark (1985)、Abernathy, Clark & Kantrow (1983)、秋池･岩尾 (2013) 、


























































※IIC は Industrial Internet Consortium の略 
出所：Van Alstyne, Parker & Choudary(2016) 及び企業情報をもとに筆者作成 













































































6 GEのプレスリリースを参考にした。GE「Creation of GE Digital」（2015年9月15日発表）
 http://www.genewsroom.com/press-releases/creation-ge-digital-281706（2016.1.27 ア ク セ
ス）
7 原文の表現は以下である。“GE transforms itself to become the world’ s premier digital 
industrial company”
8 原 文 の 表 現 は 以 下 で あ る。“We are building the playbook for the new digital industrial 
world by harnessing our horizontal capabilities including Predix, software design, fulfillment 
and product management, while also executing critical outcomes for our customers. This is 
the strength of GE.”
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Information technology has contributed to the improvement of business efficiency and 
decision making of enterprises. In addition, it has penetrated the whole of social infrastructure. 
And information technology made it easy for users to create innovation by utilizing their 
own data.
In this paper, I consider the transformation of innovation leader caused by users. On that 
basis, I clarify the process that innovation entities shift from enterprises provided products 
and services to users.
Here, the purpose of this report is to discuss the co-innovation and co-innovation platform 
where users create innovation with other actors.
Keyword：User Innovation, Co-Innovation Platform, Co-Innovation, Creation of Innovation
Consideration of User-Centric  
Co-Innovation Platform
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